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This international seminar on Language Maintenance and Shift IV (LAMAS IV for short) is a 
continuation of the previous international seminar with the same theme conducted by the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University on 18 November 2014.  
 
We would like to extend our deepest gratitude to the seminar committee for putting together 
the seminar that gave rise to this collection of papers. Thanks also go to the Head and the 
Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the 
seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar: The first four papers are 
those presented by invited keynote speakers. They are Dr. Sugiyono (Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Dr. Zane Goebel (La Trobe University, 
Melbourne, Australia), Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, Illinois, USA), 
Dr. Deli Nirmala, M.Hum (Diponegoro University, Semarang, Indonesia). 
 
In terms of the topic areas, there are 21 papers in applied linguistics, 20 papers in 
sociolinguistics, 14 papers in theoretical linguistics, 18 papers in discourse/pragmatics, and 13 
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METAFORA ‘KEPALA’ DALAM PEMIKIRAN MELAYU: ANALISIS TEORI BLENDING 
 
Nor Asiah Ismail 
Norliza Jamaluddin 
Anida Sarudin 





Kertas kerja ini membincangkan akar umbi pembentukan metafora dalam pemikiran 
fundamental orang Melayu berdasarkan bahagian tubuh manusia iaitu kepala. Kajian 
ini lebih istimewa kerana metafora ‘kepala’ dikupas dengan mendalam mengikut acuan 
teori blending. Metafora yang dipilih ialah 10 simpulan bahasa berteraskan ‘kepala’ 
yang diambil daripada bank data korpus berkomputer Dewan Bahasa dan Pustaka 
(DBP), Malaysia. Simpulan bahasa ini dianalisis secara deskriptif dengan 
menggunakan kaedah kualitatif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa metafora 
‘kepala’ dalam pemikiran fundamental Melayu menjana makna negatif bagi perangai, 
sikap, sifat dan kurang akal pemikiran manusia. 
 





Bahasa merupakan luahan pemikiran yang dilontarkan dalam bentuk kata-kata semasa kita berbicara 
dan memberi pendapat. Kata-kata yang sering digunakan dalam perbualan sehari-harian ini pula 
banyak diungkap dalam bentuk metafora seperti yang dikatakan oleh Lakoff dan Johnson (1980:3) 
iaitu metafora wujud dalam kehidupan harian kita dalam bentuk bahasa, pemikiran dan tingkah laku. 
Oleh itu, cara kita berfikir dan berindak sebenarnya berasaskan metafora secara semula jadi kerana 
ciri-ciri pemikiran manusia itu sendiri memang bersifat metafora. Maka tidak dipersoalkan bahawa 
metafora dianggap sebagai satu bentuk konseptual pengalaman manusia dengan alam dan dunia 
persekitarannya. Penggunaan metafora dalam bahasa pula membolehkan kita memahami sesuatu 
konsep baharu berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sedia ada manusia. Oleh itu, kertas kerja ini 
menganggap metafora sebagai satu mekanisme kognitif yang unik dan wujud dalam pemikiran Melayu 
lalu diungkapkan dalam bentuk simpulan bahasa berteraskan ‘kepala’ kerana kepala mempunyai 
kedudukan yang istimewa bagi orang Melayu sehinggakan menjadi kepantangan jika kepala dipegang 
khusus sebagai bahan humur kecuali mengusap-usap kepala sebagai tanda kasih dan sayang. Senario 
ini menghasilkan satu persepsi orang Melayu untuk menghasilkan simpulan bahasa ‘kepala’, 
contohnya ‘kepala negara’ yang melambangkan kekuasaan kerana konsep ‘kepala’ sebagai bahagian 
paling atas dikonsepkan sebagai ‘kuasa’. 
 
Masalah Kajian 
Permasalah kajian ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu pengkaji konvensional dan 
kontemporari. Pengkaji konvensional menumpu kajian kepada aspek leksikal, fungsi dan bentuk 
metafora serta terikat dengan ciri-ciri tatabahasa dan sastera. Antara pengkaji kumpulan ini ialah 
Charbati Youssef (2001), Ermi Dyah Kurnia (2013), Maslida Yusof (1999), Agus Suherman 
Suryadimulya (2007) dan Riyadi Santoso (2010). Pengkaji-pengkaji golongan ini hanya memaparkan 
metafora sebagai bentuk leksikal dalam tatabahasa yang berfungsi untuk perbandingan, terjemahan, 
permaknaan, dan pengkelasan.  
 Pengkaji-pengkaji dalam kumpulan kontemporari pula lebih menumpukan aspek polisemi dan 
peluasan makna sesuatu kata bagi menambah baik koleksi entri kamus. Antara pengkaji kontemporari 
adalah seperti NorHashimah Jalaluddin dan Nurul Huda Mohd Saad (2010), Rozaimah Rashidin 
(2006), Norsimah Mat Awal (2007), Rogayah Osman (2010), Imran Ho (2000), Anida Saruddin(2011) 
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dan Wiseth, Kelli (2013). Walaupun kajian-kajian mereka menumpukan prinsip semantik kognitif 
tetapi aspek akar umbi pembentukan simpulan bahasa dalam pemikiran orang Melayu secara berfokus 
kurang diserlahkan dengan mendalam. Oleh itu, kertas kerja ini cuba memantapkan kelompangan 
kajian kumpulan konvensional dan kontemporari dengan menggunakan elemen ruang mental dalam 
teori blending sekali gus mencungkil pemikiran fundamental orang Melayu berdasarkan simpulan 
bahasa ‘kepala’.  
 
Teori Blending 
Teori blending dibangunkan oleh Fauconnier dan Turner pada tahun 1994 berasaskan operasi mental 
di dalam ruang-ruang mental sebagai small conceptual packets constructed yang kita fikir dan 
tuturkan untuk tujuan pemahaman dan tindakan. Dalam keadaan ini, Fauconnier dan Turner (2002:40), 
membahagikan asas ruang mental ini kepada empat iaitu ruang input 1, input 2, generik dan blending. 
Ruang input 1 merupakan satu konsep sumber, ruang input 2 ialah konsep sasaran, ruang generik 
persamaan antara konsep sumber dan sasaran, manakala ruang blending menjadi konsep baharu yang 
wujud dan tidak terdapat di dalam ruang input dan generik. Rajah 1 di bawah menggambarkan 
perkaitan antara unsur metafora di dalam ruang-ruang mental mengikut pandangan Fauconnier dan 
Turner (2002:46): 
      Generik 
  Ruang mental= bulatan 
                                  Pemetaan di antara ruang 
  .m●. 
  Input 1              pemilihan padanan              Input 2 
   
 
      Blending 
    Rajah1 Asas Pembentukan Ruang Mental Teori Blending 
 
 
Fauconnier dan Turner (2002: 47) juga menyenaraikan 15 langkah penting dalam pemetaan 
konsep hubungan di antara ruang mental dalam teori ini yaitu; 
1. Perubahan; 2. Identiti; 3. Masa; 4. Ruang; 5. Kesan-Akibat; 6. Bahagian-Keseluruhan; 7. 
Perwakilan; 8. Peranan; 9. Analogi; 10. Bukan Analogi; 11. Pemilikan; 12. Persamaan; 13. Kategori; 
14. Kepekaan; 15. Keunikan. 
 Prinsip-prinsip teori blending pula adalah seperti berikut; 1. Integrasi; 2. Web; 3. Bebas; 4. 
Topologi; 5. Alasan yang Munasabah; 6. Kepaduan Metonimi 
 
Objektif Kajian 
1. Menganalisis pemikiran fundamental orang Melayu dalam menjana makna simpulan bahasa 
‘kepala’ berdasarkan korpus moden DBP. 
2. Menghuraikan operasi mental dalam pembentukan simpulan bahasa ‘kepala’ menggunakan 
mekanisme kognitif teori blending. 
 
Metodologi 
Kajian ini memanfaatkan kaedah kualitatif dengan menghurai secara deskriptif data simpulan bahasa 
yang dikutip daripada korpus berkomputer DBP. Sebanyak 10 simpulan bahasa berasaskan ‘kepala’ 
daripada sejumlah 4,921 data akhbar dari tahun 1997 hingga 2006 digunakan dalam kajian ini untuk 
menyingkap operasi mental yang berlaku semasa orang Melayu membentuk makna simpulan bahasa. 
Bagi tujuan kertas kerja ini simpulan bahasa yang dipilih ini dikumpulkan mengikut jenis dan 
dilabelkan untuk memudahkan proses penganalisisan seperti jadual 1 yang berikut: 
 
Bil Jenis Simpulan Bahasa Situasi Ayat 
1 keras kepala (b1kk1) Kedegilan mereka itu menyebabkan Pahamin naik angin hingga 
sampai ke peringkat mencabar mereka yang keras kepala supaya 
mencari pekerjaan lain bagi memberi peluang kepada yang 
berminat menjalankan tugas itu dengan hemat. 
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2 keras kepala (b2kk2) Apabila jawatankuasa PSFM sendiri mengemukakan usul 
kemasukan semula PSFM dalam Gafim, maka ini amat jelas 
bahawa PSFM sentiasa prihatin jauh sekali bersikap keras kepala 
seperti yang didakwa. 
3 kepala angin (b3ka1) Bagi Sally, kaki pancing ni bukan saja panas baran, malah siap 
dengan kepala angin, gelabah, tak pandai mengurus waktu dan kaki 
temberang besar. 
4 kepala angin (b4ka2) Terutama mereka yang kepala angin, mempunyai rekod dadah atau 
jenayah dan kemalangan hendaklah ditapis dahulu sebelum layak 
menjadi pemandu kenderaan awam. 
5 besar kepala (b5bk1) Selain dari menyusun cara latihan yang rapi dan teliti, kita 
difahamkan juga bahwa satu pendekatan yang berhati-hati 
diamalkan bagi mengelakkan pemain muda ini dari dipengaruhi 
unsur negatif seperti mementingkan diri sendiri, besar kepala atau 
berlagak primadona. 
6 besar kepala (b6bk2) Sehubungan itu, polis Kota Star kini sedang mengawasi semua 
pusat hiburan dan permainan video di bandar ini bagi memastikan 
pengusahanya tidak besar kepala dan melanggar peraturan yang 
ditetapkan. 
7 kepala batu (b7kb1) Tindakan kepala batu ini yang tidak tahu bersyukur dan berterima 
kasih kepada kerajaan memporak-perandakan suasana harmoni 
dalam bilik guru sebelum ini dan mengganggu ketenteraman serta 
menyinggung perasaan dan emosi guru lain dalam menjalankan 
tugas harian mereka. 
8 kepala batu (b8kb2) Doktor, adik saya ini kepala batu! Oleh kerana sikapnya yang 
terlalu degil, ayat selalu memarahinya. 
9 pening kepala (b9pk1) Pegawai Jakim pening kepala untuk melayan pertanyaan orang 
ramai hingga memaksa Pengarah Penyelidikanya, Abdullah Fahim 
Abdul Rahman membuat penjelasan di akhbar untuk memberitahu 
apa yang sebenarnya berlaku. 
10 pening kepala (b9pk2) Kajian yang dijalanka di London mendapati, ketika pengusaha 
sektor perkilangan di sini pening kepala memikirkan kenaikan kos, 
kalangan masyarakat tersenyum lebar dengan kenaikan kuasa beli 
di luar negara. 
   Jadual 1 Data Simpulan Bahasa ‘kepala’ 
 
Hasil Analisis 
Pemikiran Fundamental Orang Melayu dalam Simpulan Bahasa ‘kepala’ 
Bil Simpulan Bahasa Makna 
1 keras kepala sikap negatif 
2 kepala angin perangai negatif 
  sikap negatif 
3 besar kepala perangai negatif 
  sikap negatif 
4 kepala batu sifat negatif 
5 pening kepala kurang akal 
Jadual 2 Analisis Makna Simpulan Bahasa ‘kepala’ 
 
Berdasarkan jadual 2, didapati kata ‘kepala’ mempunyai makna yang negatif apabila dikaitkan dengan 
unsur keras, angin, besar dan pening. Dalam pemikiran orang Melayu, sesuatu yang keras, contohnya 
besi, logam, kayu dan papan. Sifat besi, logam, kayu dan papan yang keras dan susah untuk dipatah 
atau dilenturkan disamakan dengan tingkah laku manusia yang degil dan keras hati. Orang yang degil 
dan keras hati mempunyai ciri-ciri sikap yang negatif dan dibenci oleh orang lain. Oleh itu, sesuatu 
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yang keras dan negatif dijelmakan dalam simpulan keras kepala. Konsep keras kepala menonjolkan 
sesuatu sikap masyarakat Melayu yang tidak elok dalam hubungan sosial sesama sendiri.  
Simpulan bahasa kepala angin pula mencantumkan unsur-unsur dalam konsep kepala dan 
angin. Angin merupakan unsur yang bergerak dan boleh apabila berubah-ubah cara pergerakan dan 
kelajuannya. Bayu yang berhembus lembut cukup menyamankan terutama ketika kita berada di bawah 
terik pancaran suria. Namun, apabila angin yang kencang berupa ribut dan taufan boleh merosak dan 
meranapkan harta benda dikonsepkan sebagai sesuatu perkara yang menakutkan. Oleh itu, kepala 
angin dicipta bagi menonjolkan perangai dan aktiviti negatif masyarakat seperti angin, yang tidak 
boleh dijangka apabila angin bertukar menjadi kencang.  
Dalam simpulan bahasa besar kepala pula, walaupun konsep besar melambangkan saiz, 
keluasan dan kekuasaan tetapi berlainan pula menjadi unsur besar tentang suatu perkara yang negatif. 
Hal ini berlaku disebabkan dalam pemikiran orang Melayu telah tersimpan maklumat berkaitan 
dengan konsep besar apabila orang besar dan mempunyai kuasa sering menindas orang ‘kecil’ dan 
tidak berpengaruh. Jadi, kepala yang berada di bahagian atas dan menguasai bahagian tubuh menjadi 
sikap negatif apabila berkolokasi dengan kata ‘besar’.  
Seterusnya, pembentukan simpulan bahasa kepala batu timbul apabila konsep batu yang 
mempunyai sifat keras dan berat serta sukar dihancurkan tersemat di dalam kotak pemikiran orang 
Melayu. Sifat yang keras dan berat ini berubah pula menjadi negatif apabila unsur bahagian tubuh 
paling atas dicantumkan dalam simpulan bahasa kepala batu.  
Begitu juga dengan konsep pening memang jelas membawa maksud sesuatu yang berpusing-
pusing ketika kita mengalami keseimbangan badan yang tidak stabil. Keadaan pening seperti putran 
glob ini menjadikan manusia sudah dan tidak boleh melakukan kerja dengan baik dan sempurna. 
Apabila seseorang diserang sakit ‘pening’, maka otak juga tidak boleh berfungsi dengan baik. Hal ini 
menyebabkan simpulan bahasa pening kepala dikonsepkan sebagai tidak boleh berfikir dengan akal 
yang baik ketika ditimbuni dengan masalah dalam simpulan bahasa pening kepala. 
Operasi Mental dalam Teori Blending 
Rajah 2, 3, 4, 5 dan 6 memaparkan proses permaknaan simpulan bahasa menggunakan analisis teori 
blending. Simpulan bahasa keras kepala, kepala angin, besar kepala, kepala batu dan pening kepala 
diteroka di dalam ruang input 1, input 2, ruang generik dan ruang blending. Di dalam setiap ruang ini 
pula telah tersimpan konsep tentang sesuatu perkara atau maklumat yang pernah dialami oleh manusia. 
Konsep-konsep yang tersimpan ini dikeluarkan semula apabila manusia membuat kiasan atau metafora 
tentang sesuatu perkara yang dialami. Gabungan antara elemen di dalam ruang-ruang mental ini 
menghasilkan satu konotasi yang buruk atau negatif terhadap perlakuan dan cara hidup manusia. 
  
 
Rajah 2 Proses Pembentukan Makna Simpulan Bahasa Keras Kepala 
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Rajah 3 Proses Pembentukan Makna Simpulan Bahasa Kepala Angin 
 
Rajah 4 Proses Pembentukan Makna Simpulan Bahasa Besar Kepala 
 
Rajah 5 Pembentukan Makna Simpulan Bahasa Kepala Batu 
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Rajah 6 Proses Pembentukan Simpulan Bahasa Pening Kepala      
      
Kesimpulan 
Lakoff (1980:9), melihat metafora sebagai suatu alat yang menggambarkan imaginasi puitis yang kaya 
dengan aspek retorikal dan hadir dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam bentuk bahasa dan 
pemikiran. Penggunaan metafora ini didasari oleh skema imej yang tersimpan di dalam ruang-ruang 
mental. Skema imej ini menjadi tunjang pembentukan makna di dalam ruang mental (Fauconnier, 
2002: 389). Oleh itu, skema imej yang kukuh membentuk makna yang tajam dalam pemikiran Melayu 
sehingga mewujudkan simpulan bahasa. Simpulan bahasa berdasarkan kata ‘kepala’ tidak wujud 
dengan sewenang-wenangnya dan dapat dibuktikan proses pembentukannya melalui analisis teori 
blending. Proses pemikiran Melayu yang berlaku di dalam empat ruang mental menjelaskan bahawa 
makna simpulan bahasa dihasilkan melalui konsep-konsep skema imej yang tersimpan berdasarkan 
pengalaman mereka dengan sekitaran. Dengan itu, korpus DBP menjelaskan bahawa simpulan bahasa 
‘kepala’ mempunyai unsur negatif kepada sikap dan perangai manusia kerana pengalaman orang 
Melayu mengkonsepkan setiap elemen yang digabungkan dengan ‘kepala’ bagi kata keras, batu, 
angin, pening dan besar sebagai bentuk yang negatif. 
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